













































































































































































































































‘It is precisely this power that gives me pause, for A, at seventeen, has sampled little else in the 
turbulent realm of religious and philosophical ideas’.（Ian McEwan, The Children Act 122）
－ 174 －
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挿入語句 at seventeenを適切に理解できなかったせいで，接続詞の forを前置詞と取り違えて











They’re prepared to accept blood products, or certain blood products, without rejecting their faith. 
（The Children Act 78）




The whole business should have been handed to a social worker, who could have taken half an hour 
to reach a sensible decision. （The Children Act 36 - 37）
後半部分を「理にかなった決定に 30分で到達してしまうソーシャルワーカーに」と訳し，
who 以下に a social worker を限定させるかたちで理解をしているとうかがわせる事例も一定数
あった。カンマの表す休止を無視した不適切な戻り読みのさらに顕著な例としては，以下の文
章において
Unseen, from two stories up, with the benefit of unambiguous sunlight, she had privileged access 
across the years to adult behavior, to rites and conventions she knew nothing about, as yet. （Ian 
McEwan, Atonement 37）  






















Adam came looking for her and she offered nothing in religion’s place, no protection, even though 
the Act was clear, her paramount consideration was his welfare. （The Children Act 212）  
和訳のなかには no protectionを「保護はなかった」としたものが一定数あった。格助詞「を」（あ
るいはこの場合は「も」も自然だが）をつけて訳さなかったのは，おそらく no protectionが 
nothing in religion’s placeと並列関係にあり，offered の目的語になっていることをじゅうぶんに
理解できなかったものと思われる。また，つぎの英文の和訳では，主語と目的語とを識別する
力に不安があることが，よりはっきりと表れた。
He came to find her, wanting what everyone wanted, and what only free-thinking people, not the 
supernatural, could give. Meaning. （The Children Act 213）  








In the poor light the space above her head was pulsing to the rhythm of his own heart. He steadied 
himself against Nettle’s shoulder. （Atonement 255）
－ 176 －
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多くの学生が pulsing to the rhythm の部分を，「リズムを脈打った」という和訳をした。また，
以下の英文では，
She left the cafe, and as she walked along the Common she felt the distance widen between her and 
another self, no less real, who was walking back towards the hospital. （Atonement 329）  
学生の和訳に walked along the Common の部分を「コモンを歩く」としているものも一定数あっ
た。自動詞と他動詞の区別に慣れていないこと，前置詞が日本人学習者にとっては理解が容易
ではない言葉であること（白畑 116-27），さらには walk の場合は日本語の「歩く」からの影響
も相まって（小野 163-82），結果的に toの「～に合わせて」，along の「～沿いに」という意味
が抜け落ちてしまっている。
カンマによって情報が追加され，文章が複雑化した際に自動詞と他動詞の区別のあやふやさ
が顕在化するのと同じく，名詞と形容詞の区別のあやふやさも，or や and の等位接続詞によっ
て情報が並列され，文章が学生にとって複雑化（荻野 212-15）したときに表面化した。たとえば，
以下の英文において，
Perhaps the Briony who was walking in the direction of Balham was the imagined or ghostly 
persona.（Atonement 329）
多くの学生が，the imagined の部分を「想像」と訳していた。これは「想像の産物」の意味で使っ





おそらくは imagined が or で並列されている ghostly とともに persona を修飾しているというこ
とを読み取れなかったためであり，さらにはひょっとしたらそこで 「the ＋ 形容詞」が名詞的
な役割を果たすということを考えたからかもしれない。同様に，以下の英文では，
And the children? . . . [O]bjects of financial or emotional neglect by fathers; the pretext for real or 
fantasised or cynically invented charges of abuse.（The Children Act 131）  
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